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The Rapid Expansion of Agricultural Lands into Seasonal Swamps:
A Case Study of the Mbozi District in Tanzania
Yamamoto Kana*
This paper describes rapid expansion of agricultural land into seasonal swamps in 
Tanzania.  In the Mbozi district of Mbeya, seasonal swamps have been mainly used for 
cattle grazing and for farming by indigenous cultivation methods.  The recent expan-
sion of agricultural land into the swamps, however, has narrowed the area available for 
grazing.
The Mbozi district is one of the most signifi cant coffee-producing areas in Tanzania.  
Since the liberalization of the economy, many coffee farmers have become eager to 
expand their farms in order to earn more money.  As many farmers have switched 
from growing maize to coffee, the areas available for food crop cultivation have been 
reduced. Even farmers with suffi cient land, as well as those without, began cultivating 
maize in seasonal swamps that had not been previously used for cultivation.
In the face of such agricultural expansion, a new system of swamp use, partly 
based on indigenous agricultural systems, was created to enable maize to be cultivated 
in the middle of swamp areas.  Although farmers have long been dependent on ox-
drawn plows for cultivation, the decrease in cattle-grazing land has caused few 
problems, because the number of cattle has also decreased.  The cattle necessary for 
plowing are now being recruited from adjacent mountainous areas, where the cultivated 
fi elds are located on slopes so steep that farmers do not depend on ox-drawn plows.
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の中央部に位置している．標高は 1,500 m～1,600 m，月別最高気温は 25℃～30℃，最低気温














ケツイバラ亜科の Julbernardia属や Brachystegia属の樹木と，クリソバラヌス科の Parinari 
curatellifoliaが優占する林が広がっていたが，現在ではそのほとんどが開墾されて耕地となっ
ている．3）イテプーラ村の人口は，1978年には 1,723人［Bantje 1986］であったのが，2002年
の人口統計では 3,009人と 1.7倍に増加している．また，2002年当時の村の人口密度は 139





























































































た 20代や 30代前半の若い世代だけでなく，すでに一定面積のコーヒー園をもっている 40代





 4） 1998/99年度のムベヤ州全体のコーヒー栽培面積 7万 4千ヘクタールのうち，ボジ県における面積は 6万 5千




















 5） コーヒー樹の仕立て方は，幹を 1本のまま維持する単幹仕立て（single stem system）と幹を多数（2～5）に増
やす多幹仕立て（multiple stem system）に大別される［佐藤 1986］．キリマンジャロ州やルブマ州ムビンガ県で
は前者が，ボジ県では後者が採用されている．多幹仕立ては，5～7年で幹を更新するため，病害虫の被害が長
期におよびにくい．








































































































































































































＝ 76× 0.56× 5.8＝ 247（頭）
2005年には 107頭の牛が飼養されるのみであったので，1980年の推定飼養頭数と比較す
ると 4割近くまで頭数が減少したことになる．14）それは人々の言説とも符合する．牛が大幅に








牛所有世帯あたりの牛の頭数（頭）  5.8  3.1
全頭数にしめる役牛 **の割合（％） 27.5 46.2
ムズマンジ村区における全飼養頭数（頭） ― 107
役牛のみを所有する世帯の割合（％）（牛所有世帯中） ― 37.5






























①の場合，家畜商は調査村から 70 km以上離れた低地（標高およそ 900 m）で毎月 1回開
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